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Video stream over mobile network has become popular service influencing 
trend and lifestyle in society. The condition is highly correlated with customer 
satisfaction that needs to be managed by service stakeholders. One of the efforts is to 
evaluate their service quality that can be represented by measuring quality of video 
that they stream to the customer. Peak Signal to Noise (PSNR) is a dominant method 
to measure video quality that has been widely used. However, PSNR concept cannot 
be used for video that streamed over wireless and mobile network. It is due to 
occurrence of packet loss that is inherent in the network and results to frame loss. To 
overcome this shortcoming, this research proposes an algorithm called frame 
alignment algorithm to locate frame loss position and do measurement on pair of 
corresponding frames between frame in reference video and frame in streamed 
video. This research also enhances the first algorithm accuracy by inserting adjacent 
frame to the frame loss position, frame insertion algorithm. Simulation of video 
stream has been conducted to generate video test material, and the proposed 
algorithms are used to measure quality of the video test material. Performance of the 
the proposed algorithms are evaluated by benchmarking the experiment result 
towards the conventional PSNR and the equivalent method, Modified-PSNR 
(MPSNR) based on Pearson product-Moment Correlation Coefficient (PMCC) 
value. Based on the result, frame alignment algorithm achieves 0.85 in terms of 
PMCC value that overcomes inaccuracy of the conventional PSNR that only results 
0.77. Frame alignment algorithm also has better performance than MPSNR method 
that only reaches 0.84. Besides, the investigation on frame insertion algorithm can 
also enhance accuracy with PMCC value of 0.86. From this result, the proposed 
algorithms are potential to be used as an alternative method in measuring streamed 











Aliran video melalui rangkaian mudah alih telah menjadi perkhidmatan popular 
yang mempengaruhi trend dan gaya hidup dalam masyarakat maju. Keadaan ini berkait 
rapat dengan kepuasan pelanggan yang perlu diatur oleh pihak berkepentingan. Salah satu 
usaha adalah untuk menilai kualiti perkhidmatan mereka yang boleh diwakili dengan 
mengukur kualiti video yang mereka alirkan kepada pelanggan. Kadar isyarat puncak 
terhadap gangguan (PSNR) adalah satu kaedah utama untuk mengukur kualiti video yang 
telah digunakan secara meluas. Namun, konsep PSNR tidak boleh diguna untuk video yang 
dialirkan melalui rangkaian mudah alih. Ia adalah disebabkan berlakunya kehilangan paket 
yang sedia ada dalam rangkaian dan menyebabkan kehilangan bingkai. Untuk mengatasi 
kelemahan ini, kajian ini mencadangkan satu algoritma yang dipanggil algoritma penjajaran 
bingkai untuk mencari posisi bingkai yang hilang dan melakukan pengukuran pada sepasang 
bingkai yang sama antara bingkai dalam video rujukan dan bingkai dalam video yang telah 
dialirkan. Kajian ini juga meningkatkan ketepatan algoritma yang pertama dengan 
memasukkan bingkai bersebelahan bingkai yang telah hilang, algoritma sisipan bingkai. 
Simulasi aliran video telah dijalankan untuk menghasilkan bahan video dan algoritma yang 
dicadangkan diguna bagi mengukur kualiti bahan video tersebut. Prestasi algoritma yang 
dicadangkan dinilai terhadap PSNR konvensional dan PSNR yang dimodifikasi (MPSNR) 
berdasarkan nilai koefisien korelasi Pearson product-Moment (PMCC). Berdasarkan hasil, 
algoritma penjajaran bingkai mencapai 0.85 dari segi nilai PMCC yang mengatasi 
ketidaktepatan PSNR konvensional yang hanya menghasilkan 0.77. Algoritma penjajaran 
bingkai juga mempunyai prestasi yang lebih baik daripada kaedah MPSNR yang hanya 
mencapai 0.84. Disamping itu, siasatan pada algoritma sisipan bingkai juga boleh 
meningkatkan ketepatan dengan nilai PMCC daripada 0.86. Daripada keputusan ini, 
algoritma yang dicadangkan memiliki potensi untuk digunakan sebagai kaedah alternatif 
dalam mengukur kualiti video yang dialirkan dengan masih mengekalkan konsep 
kesederhanaan PSNR tetapi dengan ketepatan yang lebih baik. 
